




Preservation of Cultural Property in Egypt:
Reviewing the Tendency after 1990s
So HASEGAWA* and Sakuji YOSHIMURA**
　In this paper, we discussed the relationship between the nation and cultural heritage taking up Egypt after 1990s 
as an example. The basis of cultural administration in 1990’s was formed by the political and economic guideline 
in the 80s — omni-directional diplomacy developed under the tendency of Islamism which had become conspicuous 
all over the Middle East, scheme of development mainly based on the private sector, policy to promote IT towards 
the activation of economy. The features of policy for cultural heritage will be summarized as follows: 1) While 
reinforcing the managerial scheme for cultural properties both domestic and abroad, the Government has actively 
accepted high technologies for the survey and research of cultural heritage; 2) The archives of historical heritage 
has been arranged to the scale that was not seen in the past, which have a possibility to be utilized multidirectionally 
at the historic sites and museums; 3) The construction plan of highways and residences was well tied up with the 
tourism promotion policy and deeply concerned in the movement of historic site arrangement. As a result, there 
was a rapid development in the preservation plan of historical theme zone, replenishment of museum facilities, 
opening of historic relics to the public and arrangement of site museum, and therefore, the arguments were stirred 


















































学会，vol.12，pp.16–28，2004；Hasegawa, S., “7. Social Environmental Research / Social Environmental Research on the 
Site”, Conservation of the Wall Paintings in the Royal Tomb of Amenophis III, UNESCO and Institute of Egyptology, Waseda 
University, pp.161–167, 2004。本稿は，これらで得られた各所見を，エジプトの文化行政史の観点から総合した。
 2 Reid,D.M., Whose Pharaohs? : Archaeology, museums, and Egyptian national identity from Napoleon to World War I, Cairo, 
2002.




























　 　 4 酒井啓子「中東・アラブ世界における民族主義と宗教」酒井啓子編『民族主義とイスラーム─宗教とナショナリズムの相
克と調和─』アジア経済研究所，2001年，p.51。Choueiri, Y. M., Arab nationalism: A History - Nation and State in the Arab 
World, Oxford, 2000, pp.190–197.
 5 特に第20条は，考古遺跡と市街地が近接した際の規定が記されたことで注目される。当時，ギザのピラミッドのふもとの
ナズラト・サマンの町では，三大ピラミッド遺跡区に近接したエリアと，砂漠の縁まで発展する都市との間で深刻な事態
を引き起こしていた。The Middle-East library for economic services, Law No.117 of the year 1983, Promulgating the law 
on protection of antiquities, Cairo, (n.d.).
 6 Hopkins, N.S., Mehanna, S.R. and Saleh el-Haggar, People and pollution: Cultural constructions and social action in Egypt, Cairo, 
2001.


































　 　 9 al-Ahram Weekly Online（以下 AWと略記），no.755, “New law on the way”, 27 October – 2 November, 2005.
10 カイロ近郊では，夏期の平均気温力が25～27度，冬期が15～17度程度となる。カイロ以南では，年間の降水量力 20mm以
下なのに対して，カイロ近郊は 20～50mm程度を測る。また特に南方から強風が吹くハムシーンは， ３～５月が最も多い。
al- .Hasainı¯, S.S., Mausu¯‘ mi.sr al-.had¯ıtha, vol.3, uza¯ra al-thaqa¯fa, al-qa¯hira, Chicago, 1996, p.11.
11 ルクソール神殿においては，神殿が一般住居に囲まれてしまったために地盤が軟化したこととナイルの水位上昇があいまっ
て，崩壊の危機に直面した。政府は，1991年から建設会社の ORASCOMの支援で，約800万ポンドの予算をもとに上記中
庭東面にある22本の柱の修復を行なった。Johnson, W.R., “Luxor’s ground water problems”, Egyptian Archaeology（以下 EA
と略記），no.19, 2001, p.10. Nasr, M., “Renewing the Sun Court of Luxor Temple”, KMT, vol.8, 1997, pp.39–41. uza¯ra al-
thaqa¯fa, mashru¯‘ tarmı¯m: bahu¯ amun.ht¯ıb al-tha¯lith, ma‘bad al-’uq.sur, al-qa¯hira, 1997.
12 AW, no.706, “Amateurs not allowed”, 2 – 8 September 2004. AW, no.604, “More secrets on the way?”, 19 – 25 September, 
2002.
13 (Alexandria) Empereuer, J.-Y., “Alexandria: the necropolis”, EA, no.15, 1999, pp.26–28. (Dahshur) T. Sakata, M. Etaya, S. 
Yoshimura, S. Hasegawa et al., “Space Archaeology : Satellite explore the hidden wonders of Egypt”, Discovering Archaeology, 



































“Mummy scan furore”, 20 – 26 January, 2005. 一方，ギザでは，小指サイズのロボットがクフ王のピラミッドに開けられ
た小さいシャフトを 65mほど探査した。National Geographic社によるこの企画は世界的に放送された。AW, no.604, “More 
secrets on the way”, 19 – 25 September, 2002.
16 紹介する３つのトピックと罰則強化の法整備に関する情報は，主に以下の報道に依拠する。１）ビフベイト・アル = ヒガー
ラ遺跡の石材盗難：AW, no.593, “Temple pillaged, 4 – 10 July, 2002. ２）フレデリック・シュルツの裁判： AW, no.591, 
“Smuggler behind bars”, 20 – 26 June, 2002. ３）アトランタ・ミハエル・カルロス博物館の遺物返却：AW, no.662, “Return 















　これらの電子化事業の中で，電子文化プロジェクトの中に通称 CULTNAT （The Center for Documentation of 













行している。また IT教育に関しても， ５年間で20000～25000人の IT専門職と，4000～5000のネットワーク構築専門職の養
成がめざされた。MCIT:http://www.mcit.gov.eg/ ptraing.asp/. CULTNATの活動指針は，以下に詳しい。MCIT, Strategic 
approach to Egypt’s cultural heritage (http://cultnat.org/download/Pdf_strategic_ approach.html)
18 プロジェクトの情報は，主に以下に依拠する。エジプトの古地図：uza¯ra al-thaqa¯fa, a.tlas al-muwa¯qi‘ al-’a¯tha¯r¯ıya, bi-mu.ha¯f .za 
al-sharq¯ıya, 2001(vol.1) – mu.ha¯f .za al-minya¯, 2004(vol.7), al-qa¯hira; エジプトの建築遺産：MCIT, 19th and 20th Century 
architectural heritage of downtown area, Cairo (CD-Rom); エジプトの自然遺産：MCIT, The natural heritage documentation 
program, Cairo (CD-Rom); エジプトの音楽遺産：CULTNAT, mausu¯‘ a‘la¯m al-mu¯s¯ıq¯ı al-‘arab¯ıya, ’Umm Kulthu¯m, 
2001(vol.1) – Mu.hammad ‘Abd al-Wa.h.ha¯b, 2002(vol.3); エジプトの写真記録：MCIT, The natural heritage documentation 
program, Cairo (CD-Rom); イスラーム科学文献遺産：MCIT, The contribution of the arab and Islamic civilizations to medical 
sciences, “Selections from the manuscripts collection of the National Library and archives of Egypt”, Cairo (CD-Rom). また関
連の出版物としては，MCIT, Suwaru‘l-Kawakab, A description of constellations by ‘Abdul-Rahman al-Suf ı¯, Cairo, (n.d.)
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⑦　イスラーム科学文献遺産（ “The Scientific Islamic Manuscripts Heritage”）
　中央アジアからマグレブ地方にわたるイスラーム科学に関する文献のアーカイブ計画の一環である。国立図書
館やアズハル大学所蔵の書籍の中から，天文学，物理学，化学などの領域に関するデジタル化が始められている。












　 　19 ‘Abd al-‘Az¯ız, S. , al-Bail¯ı, M., Weeks, K., Block, E. et al., Wa¯d¯ı al-mulu¯k: dl¯ıl al-la¯fta¯t, al-qa¯hira, (n.d.). このプロジェクトは，
World Monuments Fundの資金援助を受けている。Ikram, S. and Forbes, D., “KV5: Retrospects & Prospects”, KMT, vol.7–1, 
1996, pp.38–51. 考古学上の成果は以下。Weeks, K., KV5: A preliminary report on the excavation of the tomb of the sons of 






























ツタンカーメン王関連遺物の全点（3500点）を含む15万点の展示が計画されている。Cairo Times, vol.5, Issue 44, 2002. 
The Grand Egyptian Museum (http://www.gem.gov.eg/main.htm) アレクサンドリア図書館が総合的な文化施設になってい
る点は以下。（古写本）Bibliotheca Alexandrina, Manuscripts museum & specialized reading rooms, Alexandria, 2002.（古写
真）Bibliotheca Alexandrina, Impressions of Alexandria: The Awad collection, Alexandria, 2002.（映画文化）Bibliotheca 
Alexandrina, The world of Shadi abd al-Salam, Alexandria, 2002.




ラミッド内部の湿度は77％に上がり，塩分析出などをひきおこすという。AW, no.438, “Face-lift for Khafre”, 15–21 July, 1999. 
スフィンクスは，1980年代にもたびたび修復が行われ，88年には肩部分が崩落したために保存組織が再編成され，89年か






















ネルは「歴史的カイロの回復計画（Historic Cairo Rehabilitation Project）」を代表する事業となった25。イスラー
ム地区では現在も多くの保存プロジェクトが進行中であり（写真３），SCAとユネスコの共同シンポジウムも開
催され，保存科学の適正な応用に関する議論も喚起されている26。
　 　23 ピラミッド・ゾーンの遺跡公開情報は，以下の書を参照している。アブシール遺跡：uza¯ra al-thaqa¯fa, Min.tiqa ’a¯tha¯r abu¯.s¯ır, 
al-qa¯hira, (n.d.). ダハシュール遺跡：uza¯ra al-thaqa¯fa, Min.tiqa ’a¯tha¯r dahshu¯r, al-qa¯hira, (n.d.). アブシール遺跡は，サフ
ラー王の葬祭殿と参道がいち早く整備されたが，ピラミッド本体も含めると大規模な修復が必要であり，現在に至ってい
る。ダハシュール遺跡の公開は，近隣の村民の交通アクセスルートの活発化をも促している。
24 Bacharach, J.I., The restoration and conservation of Islamic monuments in Egypt, Cairo, 1995. アムル・モスクは80年代と
90年代に修復が行われたが，96年に天井が崩落した。ムアッラカ教会でも，97年に南側の門を中心に，教会堂を支える柱
が傾き始めた。AW, no.493, “A restoration controversy”, 3–9 August, 2000.
25 92年に第１期の300万ドルの援助で事業は始まったが，その直後に，スハイミー邸のみではなく，その周域の修復も必須で
あることが判明し，95年からは第２期が追加100万ドルの援助で行なわれた。Ministry of Culture, al-Darb al-Asfar: Documenta-
tion, restoration, conservation and development project, Cairo, (n.d.).
 イスラーム地区では，アズハル周辺とダルブ・アル = アフマルに，政府によって修復が計画されている歴史的建造物が集中
する。これらの中には，ヨーロッパ・コミッションが支援するワカーラ修復事業などがある。建造物周辺の整備を進める
ためには，イスラーム地区に住む住民を，ムカッタム台地の麓のマンシーヤ・アル = ナスル地区に移住させる計画もある。
AW, no.420, “Past glory, new life”, 11–17 March, 1999. アズハル通りはイズベキーヤからサラーハ・サーレム通りまでの 
2.6kmであるが，1920年代に作られたこの道路は，アズハル地区を二分してしまう上に，騒音・排気ガスが建造物に甚大
な被害を齎すとされ，トンネル建設が行われた。AW, no.554,“Test drive”, 4–10 October, 2001





























の都市を対象にした計画が巡行し， ６年間で７万戸の建設がめざされた。東岸の空港近くにある新テーベ住宅（madı¯na .t ı¯ba 
al-jadı¯da）の建設はその計画の１つである。AW, no.660, “Housing for all”, 16–22 October, 2003.
28 従来の展示室とは別棟で，「エジプトにおける帝国と戦争」 を主題とする展示館を建設した。先述したカナダの博物館から
返還されたラメセス１世とされるミイラは，ここに展示されることとなった。AW, no.691, “Ancient might”, 20 – 26 May, 2004.
29 フランス・エジプト合同調査隊が行ってきたサイト・ミュージアムの整備は以下。Golvin, J.-C. et Goyon, J.-C., Les bâtisseures 
de KARNAK, 1987, Paris. Ministry of Culture, The open air museum at Karnak, Cairo, 1986. 1997年からは，第２中庭から
集められたハトシェプスト女王の赤の神殿や，中王国時代のセンウスレト１世の神殿等を始めとして，復元成果が集結し
ている。National archives and library, Karnak temples, Cairo, 2002, pp.30–32.
30 1989～90年から始まったメムノン像の建築学的調査の途上で，同葬祭神殿に付属する中庭床面などの重要な遺構やアメン
ヘテプ３世の彫像やスフィンクス像など多数の彫像がみつかった。これらは塩分濃度の高い沃土から発見されているので，
保存手法が問題となっている。Sourouzian,H., “New colossal statues at Kom el-Hettan, EA, vol.21, 2002, pp.36–37.
31 この画期的なサイト・ミュージアムの開設は，この地が考古局と遺跡警察のオフィスに隣接しており，保安体制が確立さ
れているために可能となった特殊事情があると思われる。Jarits, H., The mortuary temple of Meremptah at Qurna-Luxor, Cairo, 


























防御する施設も敷設された。AW, no.450, “New tombs in Luxor”, 7–13 October, 1999. Naser, M., “Six newly restored tombs 
in the Theban necropolis”, KMT, vol.11–1, 2000, pp.26–35 and 71.
33 ディール・アル = バフリーでは，ポーランド隊が長く行ってきた葬祭神殿を中心に，周辺にある末期王朝時代の大型墳墓も
エリアに含め，さらに2002年からは長く閉鎖されてきた第３テラスを含めて公開を行った。王妃の谷では，ゲッティ保存研
究所が壁画修復を行ったネフェルタリ王妃墓を2001年に一般公開したのを機縁に，周辺の墳墓の整備を行った。Pawlicki, F., 
“Deir el-Bahri: Restoring Hatshepsut’s Temple”, EA, no.12, 1998, pp.15–17. McDonald, J.K., House of Eternity: The tomb of 
Nefertari, London, 1996. この他にも，ラメセウム等の耕地際の諸神殿でも発掘と同時に修復作業が進んでいる。Leblanc, C., 




（Reuters News Service, 1994/11/04）。被災者用に建造された北端の村は，アル = ラワーガハ村 （qarya al-rawa¯ja .ha） と呼ばれ，
1998年の段階で，8500人の移住を可能とするスペースが整備されており，最終的には15000戸の移住が目指された。南端の
村落には，大統領夫人の名 （qarya Su¯za¯n Muba¯rak） がつけられた。AW, no.376, “Waiting for the future”, 7–13 May, 1998.
35 アレクサンドリア海岸部はアガミーから，西方 120kmまでがリゾート地になっているが，海もマレオティス湖共に，環境
汚染が深刻化している。政府は，1994年までに対策を講じたが，汚染問題は現在も続いている。AW, no.537, “Alexandria’s 
heart’s mind”, 7–13 June, 2001.
36 これらの遺跡の概要は，以下を参照されたい。Venit, M.S., Monumental tombs of ancient Alexandria: The theater of the dead, 
Cambridge, 2002. アレクサンドリアの西港近くのガッバーリ地区で発見されたヘレニズム時代墓地に関しては以下。



























　 　37 いわゆる「鳥のモザイク」などで知られるコーム・アル = ディッカ遺跡のモザイク舗床の存在は，既に1970年代から確認さ
れていたが，ここに新たなサイト・ミュージアムの建設が具体化したことで，新たに掘り出されて，1988年より USAIDと
アメリカン・リサーチセンターの協力のもとに現地の整備が行われた。AW, no.529, “Alexandria’s ancient expats”, 12–18 April, 
2001.
38 SCA, Bibliotheca Alexandrina: The archaeological museum, Cairo, 2002. SCA, Alexandria national museum, Cairo, 2003.
39 アブキール湾の調査に関しては以下を参照。AW, no.538, “Between legend and realuty”, 14–20 June 2001. マルサ・マト
ルーフから，デルタの海岸沿いを通り，北シナイに至る 1050kmのハイウエイ建設をめざすものである。これらのうち，
東西両地区は既に完成しているが，中央部のアレクサンドリア～ボートサイド間が現在建設中である。この完成に伴い，
従来の走行距離は40％短縮されるため，ラシードなどの観光環境も大きく変貌するものと思われる。uza¯ra al-thaqa¯fa, ma‘ra.d 
’a¯tha¯r mad¯ına rash¯ıd, rashid, 1995. AW, no.451, “There and back again”, 14–20 October, 1999.
40 ボルグ・アル = アラブ住宅は，50万人の移住が見込まれて，1979年より開発が推進されたが，1994年までに売却目標が達せ
られず，開発が一時頓挫した。しかし，2000年までに，さらに 120m.ポンドの投資があり，化学・金属・木工を中心とし
た工場の建設と，労働者の居住区建設をめざし，新ボルグ・アル = アラブ住宅やムバーラク・サイエンス・シティなどがで





























　 　41 この保存プロジェクトは，“Patrimoine Partager”と称され，近代建築の保存のために 30m.ユーロを拠出するとされる。当
面はカイロではアプディン宮殿，アレクサンドリアでは，ラース・アル = ティーン宮殿などから保存が進められている。
AW, no.603,“Mediterrnean pearls”, 12–18 September, 2002.
42 AW, no.569, “How remote can you be?”, 17–23 January, 2002.
43 AW, no.408, “Dune song”, 17–23 December 1998. AW, no.777, “New museums for all”, 10–18 January 2006.
108　長谷川　奏・吉村　作治
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